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Abstract 
John Milton’s first published poem, On Shakespeare , anonymously appeared under the title, An 
Epitaph on the Admirable Dramatic Poet W. Shakespear , in the second folio of plays by Shakespeare 
(1632). Thanks to his father’s strong connection to the publishers of the second folio, young Milton, as a 
talented but unknown poet, had the honour of his contribution. It is evident that On Shakespeare  imitates 
an epitaph by Shakespeare, An Epitaph on Sr Edward Standly. Ingraven on his Toombe in Tong Church . 
This paper is a comparative study of On Shakespeare  and the Shakespeare-written epitaph: especially 
similar expressions of both works, Star-ypointing pyramids and SKY ASPIRING PIRAMIDS. 
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1. はじめに


















シェークスピアの Second Folio が第一版の改訂


















イン研究家の James Mabbe などが挙げられる。




が、6 行の epitaph と John Lane のソネット集







次 に 父 ミ ル ト ン と 作 曲 家 の Thomas 
Morley(1557-1602)との繋がりである。Morleyは、
A  plaine and easie Introduction to Practical 
Musicke などで有名なイングランドの音楽理論家、
歌手、オルガン奏者であり、シェークスピアとロン
ドンの St Helen’s Bishopsgate で同じ教区民であ
ったという。実際に演奏されることはなかったとい
うが、シェークスピアの As you like it に Morley









また、ミルトンの父は Blackfriars Theatre の
trustee(保管人)であった。Blackfriars とはロンド
ン中心街にある地名であり、そこに隣接して建てら
れた劇場が Blackfriars Theatre である。同劇場で
シェークスピアは座付作家をしていて、King’s
Men(王国一座)の講演では俳優もしていた。ただ問




































以下が On Shakespeare の参考となった教会の
碑文の全文と全訳である。碑文は原文のまま大文
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字で表記する。日本語訳は筆者による。 
ASK WHO LYES HEARE, BUT DO NOT 
WEEP 
HE IS NOT DEAD, HE DOOTH BVT 
SLEEP 
THIS STORY REGISTER, IS FOR HIS 
BONES 
HIS FAME IS MORE PERPETVALL THE 
THEISE STONES 
AND HIS OWNE GOODNES, Wt HIS 
SELF BEING GON 
SHALL LYVE WHEN EARTHLIE 
MONAMENT IS NONE 
(on the east end of the tomb) 
NOT MONV[M]ENTALL STONE 
PRESERVES OVR FAME 
NOR SKY ASPYRING PIRAMIDS OVR 
NAME 
THE MEMORY OF HIM FOR WHOM THIS 
STANDS 
SHALL OVTYVE MARBL AND DEFACERS 
HANDS 
WHEN ALL TO TYMES CONSVMPTION 
SHALL BE GEAVEN 
STANDLY FOR WHOM THIS STANDS 
SHALL STAND IN HEAVEN(4) 
(on the west end of the tomb) 
(memorial verses carved into the stone for 
the Stanley family, Collegiate Church of St 
Bartholomew, in the village of Tong, in 
Shropshire) 
（ここに誰がいるか尋ねて 泣いてはいけな
い / 死んではいない ただ眠っているだけ / 
ここにいるのは その姿を記すため / かの名
声はその石像よりも永遠である / そしてその
徳は 姿が消えても / 地上の記念碑が無くな
っても 生き続ける）(5) 






(on the west end of the tomb) 
Collegiate Church of St Bartholomew はイング
ランド中西部の Shropshire 州にある聖堂参事会管
轄の教会であり、ディケンズの『骨董屋』(The 




ービー伯 Sir Thomas Stanley とその妻 Margaret 
Vernon の墓所にあり、西側の碑文は Vernon 家の
最後の後継者 Sir Edward Stanley の墓地にあ
る。ここで東西両碑文の制作年代だが、ミルトン
が On Shakespeare を執筆したのは 1630 年、
Thomas Stanley が死去したのは 1576 年、





















“Not marble, nor the gilded monuments / Of 
princes, shall outlive this powerful rhyme; / But 
147東京電機大学総合文化研究　第14号　2016年
you shall shine more bright in these contents / 








リチャード 2 世の“Of sky-aspiring and ambitious 
thoughts”(9)「天に舞い上がらんとする傲慢不遜な
















4. On Shakespeare 





What needs my Shakespeare for his 
honour'd Bones, 
The labour of an age in piled Stones, 
Or that his hallow'd reliques should be hid 
Under a Star-ypointing Pyramid? 
Dear son of memory, great heir of Fame, 
What need'st thou such dull witness of thy 
name? 
Thou in our wonder and astonishment 
Hast built thy self a lasting Monument; 
For whilst to th' shame of slow-
endeavouring art, 
Thy easie numbers flow, and that each part 
Hath from the leaves of thy unvalu'd Book, 
Those Delphick lines with deep impression 
took, 
Then thou our fancy of her self bereaving, 
Dost make us Marble with too much 
conceaving; 
And so Sepulcher'd in such pomp dost lie, 






















この詩は First Folio の序文と同じく匿名で出さ
れ、On Shakespeare という題名は 1645 年のミル
トンの最初の個人詩集の出版の際に付けられたも
のである。Second Folio では An Epitaph on the 
Admirable Dramatic Poet W. Shakespeare.と記
















と(Bones, Stones, Fame, Name)、さらにはOn 
Shakespeare での 4 行目“Star-ypointing 
Pyramid?”「星を指さしてそびえる尖塔」と碑文
の SKY ASPYRING PIRAMIDS「空にそびえる尖
塔」という類似した表現、等がある。 

















KING: Her sight did ravish, but her grace in 
speech, 
Her words y-clad with wisdom’s majesty, 
Makes me from wondering fall to weeping 
joys,(15) 





Now for the ground, which? Which, I mean, 
I walked upon. It is ycleaped thy park.(17) 





使用頻度の高い yclad と ycleaped のシェークス
ピアの使用例は OED ではこの 2 つだけである。
一方ミルトンの同時代作品の使用例は以下の通り
である。 
But com thou Goddes fair and free, 
In Heav'n ycleap'd Euphrosyne, 
And by men, heart-easing Mirth, 
Whom lovely Venus at a birth 
With two sister Graces more 








But wisest Fate sayes no, 
This must not yet be so, 
The Babe lies yet in smiling Infancy, 
That on the bitter cross 
Must redeem our loss; 
So both himself and us to glorifie: 
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Yet first to those ychain'd in sleep, 
The wakefull trump of doom must thunder 
through the deep,(21) 





で / 我らの堕落を償い / 自身と我らに栄光を
与え / まず最初に眠りに縛られた者たちに / 
目覚ましのラッパが奈落にとどろきわたる)(22) 
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